



























Road tunnels are confined spaces, compared with outside of tunnels; the damage can spread due 
to a phenomenon such as back-layering smoke flow caused by fire. Considering recent social 
situations that people have sought safety and security for infrastructures, tunnel emergency 
facilities have to be improved. However, it is quite difficult to improve the safety of emergency 
facilities in all the tunnels at the same time, due to issues such as the cost involved in the 
improvements and the construction period. To address such issues, effective risk improvements 
will be led by the following: evaluating potential fire risks for each tunnel by using risk analysis 
method which is becoming more widely used in Europe, selecting risk improvement measures 
correspond to the evaluation, giving priority to the tunnels that require countermeasures and 
making improvements systematically.  
However, since any mechanism of those risk evaluations has not been established in Japan yet, 
the process had to be newly developed. In this study, statistical analysis is conducted by using the 
historical data of fire accidents in expressway tunnels, fire risk analysis method in expressway 
tunnels is established, and the mechanism is proposed in order to strategically and effectively 
reduce fire risk in expressway tunnels. 
Furthermore, not only improving tunnel emergency facilities, but taking appropriate action by 
tunnel users, is needed in an emergency. Otherwise, damage involved in tunnel fire cannot be 
reduced effectively. Therefore, case analysis of previous tunnel fire accidents is conducted and 
effective enlightenment method is considered and proposed. Improving tunnel emergency 
facilities and taking enlightenment activities can help improve tunnel safety in a more effective 
way and reduce the number of people who are injured and victimized when a fire occurs in large 
tunnels. 
  
道路トンネルは閉鎖された空間であり，火災が発生すると煙の遡上などにより，坑外に比
べ被害が拡大する可能性があるが，インフラなど対する近年の安心安全を求める社会情勢
を考慮すると，トンネル内の非常用施設に関しても改善すべきものと考える．しかし，これ
らの改善に要する費用や工事期間等の問題から，全てのトンネルの非常用施設の安全性改
善を一度に対応することは難しい．このような課題に対し，欧州などで導入の進むリスクア
ナリシス手法を用いて，各々のトンネルの潜在的火災リスクを評価し，それに見合うリスク
改善対策を選定し，対策が必要なトンネルに対して優先度を設定して計画的に改善を行う
ことにより，効果的なリスク改善につながるものと考えた． 
しかしながら日本では，そのようなリスク評価のための仕組みが確立されていないため，
新たに手順を作り上げる必要があった．本研究では，高速道路トンネルの火災事故履歴デー
タなどから統計解析を行い，火災発生確率やその時の被害規模から，高速道路トンネル火災
リスクアナリシス手法を構築し，安全性向上化すべきトンネルの絞り込みと安全性向上化
対策の選定方法など，計画的かつ効率的に高速道路トンネルの火災リスクを低減する仕組
みを提案する． 
さらに，トンネル内の非常用施設を改善するだけに留まらず，有事に際して道路利用者に
は適切な行動をとってもらわなければトンネル火災に伴う被害を効果的に縮減化すること
はできないと考え，過去のトンネル火災事故事例分析を行い，効果的な啓発方法を検討・提
案する．トンネル非常用施設の改善と啓発活動を合わせて行うことにより，より効果的なト
ンネルの安全性向上につながり，大規模トンネル火災が発生した際においても，負傷者，犠
牲者の縮減化につながるものと考えている． 

